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Berner: Der Pastor als guter Prediger

lelrrt Ill) •lier
fffuallcn
tlt114
ble !IRmfcOcnlelre
,
ttllcrn(ble
nc11
llllb
..
~~rt) faInn laffm, 11nft l•ffent ba• bal Urtcll f111 lcbmaann llllllCII, -•
-•fitnifelre fD11 llfflaffen llllli bte Ei4dft lelalten llffbea; bean lelllc lhan
11ab mllgm fie al4t lelalten IDetben. • (6t. Doulfu •u1talle XIX, 598 ff.)
1m. .&lbcr ben falfd,i genaaaten tel1H14m
uab
etanb bel !Oalllll
bu
iOlfe.• - S>lefe 6c(irlft eifd,ilen
811tlnam
•ud,i
28.t(er
:tull Im !Dm.
relict
f!Oirf, aller trcffenb. QJ!eld) lm 11Deltm !l)ara1ra11tcn fd,irellt er: .&ollaa, !Dell
d bcnn tllt, blc Olrner a11frld,iten unb mlt tauter CBe1utt fatren, mu, au,re,cn
id) melne
Olrncr aucr,
11nb mcfncn a111f fllr melncn OClrrn !Dagen. !Dal an111•
fatcn, ncnne td,i mid) elnen CIHleflaften 111n QJ1ttcl QJnaben.• D11tterl '1ulf1ll•
rungcn In blcfer 6cfJrlft, gerabe auc(i llfler bal !preblgtamt lnnertatfl ber c(irlll•
lliOcn CBemclnbe, linb fllllllc(i unb foUtcn 11Dn a~1.!L_ble a11f blefem Q)efliete arflelten,
gcnau gellrllft lacrbcn. (ESt. Doulfer llulgalle .xu., 668 ff,)
1522. Oo,dro Hnricum Regem At1gllae. - !Dlefe 6d,irlft tat Dutter
111nldJII latelnlfdJ ocfd)rlcflcn, afler fd,ion am 1. llug111l erfd,iien fie aud,i in be11tfdJcr
6t,radJc, unb 11Dar 110n Dutter frlfltt 11crbcutfd,it. Ill 1elgt lld,i Iler unter anberm,
bai llutter fld,i IIDn ber rllm fd,icn !DcrlDanblungllctre fol gcmad,it latte. Cir
fllrclflt: .!Du fllrldJtt, bic !!Dorte flnb Uar, bal ltt meln Delfi. ljrellld) flnb lie
tfar; aflcr fie gcflcn nld)t, ba,llldmelr,
bal erotbai
f a11,0lre, onbern
el f,felfie.
!l>cnn bal !fflllrtleln ,bal ttt' IDelfet auf bal erot. • • • '1lf1, bai ble !!Dorte
Uar
aUcfa111t a11f1 !8rot tauten In alien ES11rad)cn, bai man cl grelfen mag.• (6t. DouIfer
llul gafle XlX, 238 ff.)
1522. .!preblgt 110meldlclcn 1?cflcn.• - !Dlcfer Sermon !Dar am 10. lluoull
In brr 11rflclt 11nb lit jcbcnfatrl flalb banacfJ erfc(ilcnen. llutler flllrt ble folgen•
bcn S:ellc a11I : . 1. 'llufl erpc !Dollen !Dir feten, 1Def4e !perfoncn mllgen mlh
elnanbcr 111r 61c grelfcn; 2. a11fl anbm !Dollen IDlr felen, IDdd)e !perfonen man
fclclbcn mllgc; 3. IDie 1nan bal clellcfJe Deflen d,irlftlld,i unb ollttllcfJ flllren f011.•
!l>a1u fommt cln 'lnlang: .&ddJc tJ}crfoncn llcrflotcn flnb 1u etctld,ien In ber
Clelllaen ScfJrlft, &elbe bcr ljrcunbfcf.laft unb ber !IRooflf.laft.• (6t. Doulfcr 11111•
oa&t X, 598 ff. - lUgl. Roi. 704- f.)
!p. (!. a r c II ma n n.
(lJorlfrt,uno folgt.)

(t}'ortfc11uno.)

12. Ur svc11bet bal, 1uaB er auB ber C:!&6rift
feine
tJorfcat, auif, auf
a11.
!lladj 2 stim. 8, 16. 17 unb tJtiim. US, 4 ift aire
ctung,
<Sdjti~
Sildjtigune
nii-e aut
1!e~re, aut
a 6ttafc, ut f8cff
aut
unb aum sttoft. cin!nun
gutct
nidjtbah
ba
ht
Iii cl
iaftot
IJch>cnbcn,
et in fcincn ~z:eaire
al
biglcn bic !Jlil~e.
6cljtiftfoldjc
nut fo2cljren,
im
ct gwt
fidj Bnaijnungen
Surilcflucifungcn, Surcdjth>cif
ungen,
unb striiftungen fcincn Su~iirctn audj luidlidj
anl ~era au legcn;_,rcbigt,
et feinen
audj
baB,Sf
bringt in fie, mitcin gutet
ct ftaufmann¥
SBie lanbdt
et
nut
foldjcn ~ingen,
audj
_,rcift
bie bonl bet
gcfitaudjt
R,et,iil?crung bcl Odc
h>etben,
ct
fie
an unb fudjt fie an ben !!Rann au fJtingen;
et fucljt bie 2cute au iifictrcbcn unb bafilt aubie
ben
geh>innen,
ffarmembah
einefie
acigt CSadjen erh>er&en. ~ier
et
6ode <Sdjule unb
edliirt iijnen,
nii-Iidj
h>ie
unb notio fie feien filt cinen, bet auf bem
Oofe unb im lJclbe ben
_,reift
ar&eitcn
fftauen
milffe. Sl>od
et
dne
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l>ct '4,0r all 1111t,r ',lnblgcr.

6otte .ltaffee cm; er ~e. fagt er, Eoqilge bft cmbem, lid eamamd
fie, iljn au bafudjen. t:ljniidj nun ljanbeit dn gum '"2ri9cr. •
ba!ilnlrigt nid)t nur aligemeine ffi[ifdje IBalj~eiten, fonbem IDallld
fie
auf feine 8uljorer an unb fudjt fie in bet am~ aottd iu
il&ernben, bal IBort gerabe auf fidj au fJeaieJjen.
l!I ift iljm nidjt genug, bafs er nut 1>tebigt, bafs bal aefq hr
ljeiiige 1Bi1Ie
Cllefq
Cilottcl
bie !Renf
i~, djen
bafs
bal
~ttteten, bal
fie aII 6ilnber !tob unb 18etbammnil betbient ljafJen, fonbem a trdit
iljnen bafJei audj ein, bah bief
ljeiiige
er
getabe
1Bi1Ie
iljnen
gilt, bal
audj fie aII !Ri(fetiiter bot {Bott
bafteljen, bah aud)
fie, hrie fie bDn
9latur finb, mit eaut unb ~aaten in bie ~o1Ie geljoren.
i~
fl
qm
h
er nur a,rebigt: bie
,.fflfo
IBeli
!jotgtiielld.
GJott
bal
er feinen eingefJomen 6oljn gafJ"; ,.GJott berfoljnte bie IBeit snit ii=
femu"; ,.!!Ber an iljn g[aufJt, bet ljat balfonbem
emige S!efJen•,
er Ieat
cl feincn 8uljoretn audj naljc, bah Qlott audj fie in (iljtifta ge[ieit ~
unb fie mit Cilott betf6'at
bah (itljtiftul audj gcrabe iljre Eiilnbcn gefJilht
ljat, bah audj fiir fie S!efJen unb eeiigfcit botljanben i~. P. Ci. 12. Som
fdjtiefJ cin mudj, fJetiteit ,.ilct ~eiianb"; cl entljlilt bie Cilef~~ ~11
nadj ben bier l!bangdien. !i)en Eidjluu bcl IBudjelIBom:
fJUben bie
,.0
mein ~eilanb I" ~a.belbaau foil bal S!efen
1Ju4d
anleitcn, bah er ben ~eilanb all fcinen ~cilanb edennt unb
nt. S)aljin aielt audj
ein guter q3tcbiget
jebct
'6ci !Oer!ilnbiguq
bel
e1 ift iljm enblidj nidjt genug, fcine Suljom nut~eiiiguno
Icndjtcn
cuernad
ml.
au maljnen:
bet muue;
~agt
bet
~
taut
1Hdjt
bafs fie eute gutm
!!Bede feljenl fonbetn et acigt iljnen audj, mie gcrabe fie in bet ,Oeili•
gung au tuanbeln ljafJcn, tuie getabe fie in iljrem C5tanbe unb lterufe
iljt 2idjt Ieudjten lafien unb an outen IBcdcn teidj tuerben fo1Ien. Ck
ermuntert, um cin <!:,ema,cI anaufilljten, nidjt nut ilbtt"1111>t, ljin,11•
gdjen in a1Ie RBelt unb bal <!:bangdium a1Iet ffreahlt au bedilnbigm,
fonbem Iegttuie
iljncn audj anl,
fie filt iljre !petfon fulj bel ltefelfl
(E'6tifti anndjmm unb in iljtcm fftcife unb mit iljren Cilaben Pifjion
Wntucnbung
trei6en !iinnen. ~e
YQ,a,Iifation ift eine IDi~ge
Sadje, unb f djon fo mandjel !nal ift cine !ptebigt bellDeQen a(Jfiillig
&itified tuotben, tuei[ iljr bie
applicatio feljlte ober tueiltuir
fie bodj gar au
maget tuar.
Wdjten
auf bie !ptcbigcr, bie uni in bet Sd)ti~ llot•
gefillirt tuetben, fo finben tuir, bafs fie burdjgcljenbl
gottlid)en bie
S!eljren
audj mit IBetildfidjtigung bet Seit unb bet illetljiiltni(fe anlDenben.
Seit
bet nadjai,oftolif
1114
ie maljrljaft grofsen
\13rebigct
d)en
finb !lblftet
batin; cl fei ljier nur cm S!utljer unb !Baltljer etinnert. Urefeniul
ljatte bie IBeife, bie !Cntuenbung nidjt tuie anbere in bie i>atleguq unb
CErfliirung bel RBortel einauftreuen, fonbem fie au einem befonbmn
ber
!tel[
IJJrebigt au madjen. Seine¥lntrittl1>rebigt:
!prebigten ljafJen
e gemeinljin bief
l,fdjnitte: Cfingang, ¥l61janb[ung, Wntuenbung. IBaletiul
.OU•
betga
in fdner
..~ finb atud Aunftgtifflebl
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eind guten •rebigerl, bafs er 1. nad} Ila Seit unb nadl ban lier•
fetne Steben aifo
bugeffm;
an
.ftunftgdff,
biefeifJen
bet 8
nid}t
~Ieid}tunb
cinclanljeftet,
flebcm!en
bafs fie
fonnm
I. ttt
audj bal
•rcbigerl
bafs et f{eifsie cmtuenbe
tDal
eefaet tuirb, fcincn 8uljorcm in bal ~era unb in ben IBufen f d}tme, fo
tDcmn fie cl erTeibcn fonnen, tuie !Ratljan tat fld t)at,ib, I
11, 1 ff.,
IDie IEiial bcm ¥(1ja&, tuie ~oljannel bet staufec ~aobt; fonft benfm
fie, man ljabc nur bom !Radj&at gercbet. l(n bet l(ntuenbune cdennt
man gute !prcbigcr."

fhmbe friner Suljorecrid}tet
fid} unb

eam.

18. C!r l;l(t lielreffl lier .l?lnae
9relllgtea
unll Sllrae felnu
Ital
rdile mat lnne.
bot Jl&ertreiflungen.
ljiltct
etn outer •rcbiger
ficlj
ICud} in UHlc!•
~t auf bal ,8eitmafs feinel !8ortragl
nid}t.
il&ertreiflt et
. @Seine !Ike•
aud
Tang.
bigten finb nid}t au fura, a&cr
.Su fura barf
bic !prcbigt nidjt
fein, ba fie bal ~ai.q,tftild! bd
Ciottel bienftcl ift. mic 15c!ten 11nfcrer .Seit tuo1Ien frdTidj
bal
nid}t
fdjTedjtljin geTtcn Taffen. <Sic tabcTn cl fogac autueiicn, bee !ptebigt
rine fo ljerborragcube 6tc1Iung cinauriiumcn, unb meinen, barin liege
bie Utfadjc, bafs bic ffirdjcn oft fo Teet feicn. <El ift !Robe
l Wttra!tion
flei
iljnen,
l
anbm al
au &ictcn uub bic ,ccbigt mcljc cm bie 6eite au
fdjiebcn. BJlan rcbct bcl ljaT6
iljncn
6ermonctten
l'Jciaudj bon
fJTofscn
bal ift, furacn 91ebcn, bie gTcidjfam all Sueafle au
bem, h>al f 011ft int Wottcl bicnft gwotcn luirb, bicncn. mod} el fJTdflt
&ci bem, lual 2utljcc fagt: ,.Slic fJcihige ,rcbigt bel
9lcuen
!BortcJ
5teftamentl."
QJotteJ ift
bet eigentlidje @ottelbicnft bcl
~n unfem IBe•
fenntnil fdjri~en ljcifJt cl : ,.Si>cnn bet rcdjte auuerTid}e
15aftamentc
ffirdjenfdjmud!
ted}tec unb
@cbraudj
audj red}te ,rcbigt,
bet
bah baJ
aau geluoijntiftfei
lion
unb mit fflcih unb alld}tig aufammen!omme,
Ieme unb fide." (TrigloUa, 400.) miefer 6te1Iung bet 1Jrebigt im
GJottelbienft muh bcrcn Umfang angcmeffcn fein. (EJ flefriebigt bit
bic W111Tcg11ng unb l(ntucnbung bel !Bartel gar
8uljarec nidjt, hJcnn
au bilrftig ift. !Bcrbcn bie @cbanfcn in allau gebciingtcrfallt
.ffilrae andn•
fo
ell bcn 15djmadjcnbabon
fdjluer,fe~auljaTten
eth>rul
gereiljt,
unb filf1 einaui,ragcn; bic @cbanfcn ciien gTeid}fam
iljnen an
borilflec,
n gciingt, oljne bafs el
fie au faffen. C!infiiitige Suljoret Iieflen
baljcr eine getuiffe Umftiinblidjfcit, mciI iljnen biefeme geftattet, tangcre
Seit flci bcm cinacincn au bermciien unb cl fid} anaueignm.
.ftuca, aflet bodj umfaffenb f olI bie ,cebigt fein. <Sic folI bal
fa
~ma erfd}~fen. .!Jletfen tuit, feine •rebigt
ben 5tegt erfdj~fm;
flottel iBort fann nie erfd}~ft tuecben.gtilnbiid}
ICber bal stljema folI bet
etfd}~fen. ,rebiget
~•
gilt
fein; bie im stljema angefil~
ljinunb nadj a1Im Sdten
fie•
IBaljrljeit mufs aul bem St'qte enttuicfeTt
ben.
i)al in a1Iet .ffilqe unb bodj in fleftie•
bigenbet IBeife au tun, taut fid} ein gutec .tebigec mit ffTeifs cmgelegen
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fdn. r& faot nidjt m~r. aber
natioaudj nidjt tueniger, all
ill SuQer
edliirt: .!l)a Iiegt el an einem outm !J3rebiger, bafs er !omu dne &4e
bot fidj ncljmcn unb !ura mit 311Jei abet brei !Botten faffm unb f ~
unb banadj, IDO cl not, audj ['ljct]aulftteidjen unb erfCatm mit ~
11nb ~gcma,c:In unb aul cinct tBiume cine oanae IBiefc ma•n; O ~
cin QJolbfdjndeb cincrlei 6tiic!
nt,minanbet
6ilrml
bidjt unb
in
bic!
einen .fflumpcn fdjlagcn 11nb 11Jiebetum btcit, !taul unb !tumm au
bilnncm SBicdj fdjlagcn fann, bau el bcibe cine Ianoc unb eine fuqe
!J3tcbiot unb bodj cincrlei unb nidjt 11>ibct11Jiiz:tio fci. •
I
crmilbcnb. eionbedid) in unfmt
i!anoe !13ubigtcn 11Jidcn
8dt bet fdjncllcn ¥lb11Jedjflung in alien S>inoen finb Ianoe ,ubigten
fdjmet erttiiglidj.
fagt:
~tlidjc
1!11t1jer
plagen
entffptidjt fidj feljr
djieben oeoen bal ~ ~r
..
bic i!eute mit aUauianom '"•
bigten, ba cl bodj um bal <Beljiir cin oar aiidlidj i>ino ift, tDitb cind
!Dingel 6alb ii6crbriiffio unb milbe. . . . !llau ift in aUen i)ingcn
Rut. . . . iBicl mit lUcnig !Botten fcin unb fura anaeiorn !onnm, ba1
ift ffunft unb gro{Je ~ uoenb; ~rljeitabet ift el, mit IBieiubm nid)tl
teben. . . . ~incl guten 9kbnctB ~mt obcr 8eidjen ift, bafs er aufljotc,
11Jcnn man iljn am lie6ftcn ljod unb mcint, cl 1ucrbccrft fommen; IDfflR
man iljn a6cr mit ft6erbru{3 unb Uuluillcn ljiirt unb 1u0Ute oerne, liq
er aufljiidc unb amn enbc unb Qlcfd]lu{J fame, bal ift ein 6ofel Sei"m.
audj
WCfo
mit cinem !13rebigcr; rucnn man faot: ~dj ljiitte iljm tDoljt
liinger mogcn auljiircn,
nodj
fo ijt'I gut; lucnn man afJcr fagt: ~ IVClt
in bal Safdjcn fommcn unb fonntc ninuncrmc1j1: aufljiiun, fo ift'I ein
ci
6iifel 8eidjen." Su
tuci <5tunben a,rebigte,
faot einft .811Ujc1:: ,Vos facitis tnedium Verbi', bal ift: ~'ljt 6eblidt
ft6erbrufJ am !!Bod. tJUjilii,p !Jlelandjtljon ediiitte, ein ,rebiger milffe
fdjon
fcin, lucnn er ranger
l Stunbe
eine al
ljal&e
folle, oljne bcm
aufura
8u1jorcr i!angclueilc
madjcn.
: ,.menn idj ljabe
~wr.13,22
cudj
gefdjrie6en.• i)aau
bic
gcmadjt: ,.ffllljier
follen bie
ift in bet Ofianber6ibcltBcmerluno
in adjt neljmen, filglidj
luic
unb ljiifTidj biefer wi>ofteI mit
fcinen 8u1jiirern umgcljc, unb iljm foTdjc fftcunblidjfcit unb IJef"eiben•
ljeit a61emen. • . . <Bar au Tnnoe !prcbigtcn 6auen feitcn bieT, olei@Die
en rucrben."
iiljnlidjeten
i
cnt1Uebc1: gar 1ucooc1uorfcn obet
IBet•
audj tucitTiiuftigc <5cljtif
uu eitelle
oeTcf
einc
an
bie
Wa,oft. 20, 7, IUo tuir Tefen, bah !13aulul in (!pljeful eine
,.ueraoo
!Jlittcmadjt",
Iange baa
el !!Bo
)fianber!13rebiot
entf ljielt; er
6il
ljeifst bafemft.
d]uTbigt nun freilidj !13auTuJ unb mcint, ba ei: in biefem
Balle feinc ffl>fd]iebi prcbiot gcljalten unb nodj einmaI feine 1!e1jre au•
fammenoefa{Jt ljal'Je, fo fei el ia natilrlidj unb gut oetuefen, bats er tanoer
all f
oe6riiudjlidj gerebet
er !nilpf
ljal'Je. ~er
t bodj bie IBeifung
batan: ,,IBielUo~I bie 8u1jorer bet Ianoen ,rebioten ni~t foUen ii&et•
fo fo1Ien bodj audj bie ,ubiger an ben Otten, IDO oft
,rebioten oeljalten tuerben, einer aierlidjen Stilrae fidj 6ef{d!liom. Unll

on,
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rann ll1Clll in eine1: ~I&en obu Iiingftenl eanaen etunbe bieI aii"'nbein.
hlenn man nidjt e in i>ing oft tuiebe1:~It.unb
gute Otbnung ~It
IBme
6adjen mit ffieis el:tDiiget. i)enn tuenn bes: 8qiim: milbe
IDil:b, fo merfet et nidjt
f{eisie
melt
auf unb lout ben meljteren t:eit
mit 1Bcrbn15 unb olne !Ruven. •
mandjcm !Jlrebiget bie
!Boler
cl, bns
,ubigten au tang
fommt
geraten I <-fl lat bnl,
fJeteitl
1uie angebeutet tuorben
ift, bomelmlidj
cine
alDet llrfadjen. !l>ie
ift bie; bafs et el an bet IBorfJeteitung
ben feljien
nidjt grilnbi
ammcit,
et
irebigtftoff
unb CISebcm!en
Ia5t. ,Oat
gcf
fo mufs er f djiiebiidj bal tuenigc,
fJrcifuctcn,
bal c1: lat,tuie
man fagt; et mu{s 1uieberl0Ien. Quanbt
tuolI fagt fcl1:
in eincm
!IDlrb bic
au fura
IBetlidn:
QJerllt in brr Ulegrl au tang bic !prcblgt.

in bet s.?iinge feinet !Jkd)igteqeue•
redjte !Jlafs
>ie anbete llrfadje, tuarum mandjet
nelt, ift bie, bas et au bid fagen, ja aUel
niffe iUJct bal
fagcn tuilf, IUal in bet @;adje gefagt tucrben rann. 1!uilje1: erffcirte:
,.!l>al ift ein ncitrifdjet irebige1:,
aUeJ
meint,
bet ba
ct tuiU
fagen, hJal
iijm cinfaUt. • ,.menn
idj jilngct luiire,
fo luoUte idj biet in meinen
!lloftillen aI,fdjneiben unb filraer madjen, benn idj brinnen il&er bie
17la{$e unb au bieie m!ode gefJraudjt la&e. i>emfd&en fangen !Reben
unb O.lefdjluiib fann niemnnb nadjfolgcn
edangen,
nodj elaudj
fdjicfd
unb reimctfidj
el nidjt
allcn
aUel
aUeB au
Seiten;
nmfs man ddjten
nadj ben llmftiinben. • !ln eine1: anbetn <Stelle fagt et: ,.Q:ine Iange
!llrebigt ift mis: berija{st, benn bie i!uft auauloren
ben bergelt fJei
Su•
unb bic irebiger tun fidj feibft ESdjaben. D. tJJomme1: [f8ugen•
gc
beBijnI&
e1: aul fteien
ijagcn] IUitb mit
E5tilcfen unb gem Iangc prebigt, fo gcfdjieijt bicl bodj aul ~mum.•
~m ..,Comitetifd}en !Jlagaain" fanb fidj cinmaI bal IBetlfcin:bal
aunft
lannen,
!Dolf 1mbigen
~ft'I cine ill' I au~
So
cine
llnbc gelDinnen.
!IDer ben !Bef~fu~ n~ t finben fann,
mer ma~t bcrbroffen Jebcrmann.

14. Ur memorint fcine ~rebi9te1t fo, bat er fie ,,ne QJeliraucl lltl
Stonaeptl bortrasen fnnn.
·
!Jlad}bem ein outer irebiger feinc tJJrebigten
il6ermitteit
mitfie;
ffleifs aulgear•
&eitct lat,
er
er
fie feincm QJebadjtnil, fo
memoried
er fie ftei bortragcntuirb
bientidj
fann. Slal
ift
bes: 6adje
unb
bah
etlUarlct. i>ic !1latu1: unb bet 8tuec! bel irebigenl fJringen el
mit fidj. f8cim ,rebigen f ollen bal CISemilt bel IBortragi;nben unb bie
Qlemilter bet ,Oorenben in t!Jctillrung ftclen; nidjtl, audj nidjt ein fJe•
,ai,ier, folI fidj a1uifdjen fie fteUen.IBorgctragcne
i>amit bieijetborqueUenb
9tebe
aller
,Oilflmittet
bie ircbigctl
all aul entfdjiagcn, bel
mu{$ er futj
bcm
,Ocqen
bal
aII dtual ijm
IJrembel ftcmi,cin fonntcn.

Published by Scholarly Resources from Concordia Seminary, 1932

5

Concordia Theological Monthly, Vol. 3 [1932], Art. 82
800

S>cr !pcaJar oU 1111tcr ,nlltgcr.

SDcnnit eine !ptebigt fidj Ieidjt memodeten Iaffe, f>eadjtet dn autu
rebiget nadj 3olj.
3. fRamfJaclj fo[genbel: ,.1. IEt amdtet bie IPnblat
fel&ft aul; benn einc frembe !prebigt aullDenbig au Iemen, ift dne
!Ratter (Bebadjtnil.
filr bal
2.
IEt arl'Jdtet fie mit IJidt unb .SUft aul;
bmn eine !pubigt, an beren Vlularlieitung man femft ein llfftfal[en ~
Iatt fidj aeljnmaI fdjtuerereinc
memoderen a'CI
fo[dje, an tueidje num ljat
unb tueidje butdj QJottel l8eiftanb
geraten molj[
tft,
IJicit getuenbet
B. 1Et f>ef(ei{ligt fief; f>ci bet Vlularf>eitung einer guten Dtbnung. @i4on
ltitcto fagt: ,Adfort moxime lumen mcmorioe ordo' [IBal bem (le,.
biidjtnil ant 2idjt
meiften
bctieiljt, ift Dtbnung].
,. IEt fdjreif>t fem
ffonaei>t fcin Icfcdiclj, orbentriclj unb reiniiclj, bamit el in bie ICugen
falie. l!efcdiclj fcljrcifJt er, bamit ct nidjt ctjt Orbcntridj
Iange barlif>et w4,.
ober
jene~tuic biefe.3
ftaf>ieren
milffc,
!!Dort ljeifse.
fdjuif>t
er, bamit et h>iffe, tuo ethJaJ 9leuel angeljt. •
·
,Oict entfteljt nun bic ffrage: !lBic geljt ein guter !prebiger au
IBerle, um bic !prcbigt fcinem GJcbacljtnil einaui,riigcnl i)ie ICntmort
barauf Iautet: Um au biefem 8ieie au fommen, fann er unterfdjiebI
er matjrt
bet. .
einf
!Bege
cljiagen;
ben !Beg,
itjm am bcften aufagt. IJZancljer Iieft VlfJfdjnitt um !C6fdjnitt burclj unb Iegt bann !pai,iet
bal
ljin.
um bie !Sadje in QJcbanfen ftill au luicbcrljoicn.
6djiiefsiidj
IViebetljort
ct fo bic ganac !prcbigt.
c anbcrct
l!:in bcthJitft
bicf !Jletljobe, IDeiI f>d
Icidjt
aanaiicljcm <5cljl1Jcigen bic QJcbanfcn fidj
auf ct1ual anbetel bal
d~n.
bon bet !prcbigt abfommcn unb fo
RJlcmoricn in bic 2ange geaogen
mirb. IEt Ternt bic !prebigt
lie" Iief>et
f
murmcTnb;
babci
11Jetbe11 eine
unb er tuirb nidjt allau gtofscr i,ljtJfifcljer Wnftten"
gung aulgefc(Jt. moclj cin anbercr tuicbct Iicjt crft bal !prebighnateriaI
unb gctjt bann Iautc
anl Ocrfagcnljatobct merramicrcn.
l!:in jeber
h>ie gcfagt, fcine !!Beifc. mau bic lc~tgcnanntc
tnorailge
bel Wrt
tjat, IJZemo"
detenl
f>cfonbcrc
ift Icidjt ctfidjtridj;
ift fie
abet
aud)
nftrengenb.
l!:ine anbcu ljict cinfcljlagige
tjrage
ift bic: !Biebiel bon bet'""
bigt ift au mcmoricrcnt !Cuclj
aliel
barauf lafst ficlj fcinc furac,
becfenbe
Vlnttuort geben.
mufs fidj baf>ei naclj fcinen QJaf>en unb
IBertjiiltniffen dcljtcn. !nandjcr
!prcbigten
Iernt
!Bod
feinc
filt
!IBort;
ein anberet Icmt mcljr bcn 3nljait unb f>inbet ficlj nidjt ftteng an llal
niebcrgcfdjdef>ene !!Dort. ma1 erftcrc ctfotbcrt ein f>efonberl gutel
GJebiidjtnil unb bieI 8cit. ift
e1bamit audj itjn
bie QJefaljt betf>unbm.
er
bafs
ftecfcnfJieif>t, hJenn
eth>a fcin <Bebad)tnil mit
dnem !Bode im !Stidje Iiifst. SE>al Ic~terc, ba man fidj hJotjl bie 6adjen.
bie man bortragcn tuill, eini,ragt, abet im GJefJraudj bet !Barte meljt
IJteiljeit
liifst, ift im allgcmeinen borauaieljcn, fJcfonbetl, menn num
fdjon mel1i: Qf>ung im Jprebigen erlangt ljat. ~tfaljrene !Jtebiger gef>en
firm jungen Vlmtlf>tiibei:n aumeilen ben Dlat, ettua in ben erftm aeljn
~aljren fli:er ICmtltiitig!eit bie
fo biel all mijglid) IUartnd;
au memoderen, bamit fie feft merben im GJefJraudj bon IBorten unb
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~ n . unb l>ann fidj
geftatun,
~ i}niljeit au
bmnit fie bn
IItu, menn bal ISdladjtnilunb
nadjiii~
bal mkt(tdje !Ranmmn
qnen fdjmetfiHlt unmilgiidj
obet eana
nidjt SdjiffmidjhJh:b,
in ~
hte Ieiben. i)odj, hrie gefagt, dne
aUgemdne
BtegeI Iiiit fidj ntdjt
auffteUm, l>a bie IBetanlagungen bei:fdjieben finb. tplj. tSi>met pf(egte
fril au fcinem bieraigften S!e&enljaljt feine lptebigten boUftiinbig
au
fonafa,ieren unb au memotieren. i)ann prebigte et auf ICntaten cinigei:
IJreunbe eine 8eitlang nadj meitiihtfigen i)ilpofitionen, fine alJet r,an,
bie
e tuiebet an unb f,eljarrte l>atin 6il an feinen ltab.
C& Jjatte ein fo gutel (lebadjtnil, bai er el tuufste, tuenn ct in einet
,ubiet ein einaigel !Bott anberl
ftonaea,te
oefteUt ljatte, aII el im
fo6aib er aul bet ffirdje nadj Oaufe ram, iinberte er bal
IBort in feinem ftonaept, umfpateren
gerebet
gef
nidjt
djtief,en
braudjte
anberl
all
au
3n
3aljren
cr fein .\lonaept nur breimal
bu~u(efen, einmaI, menn ct elatueite
gefdjticben
!JlaI Jjatte, bal
bat
btitte
bem <Sc(Jiafengeljen
SJlaI frlllj, elje ct
peiniidj
bie !ptebigt
jenet Jjieit.
fttmg
f,iibet
2utljer.au Spenet
C!in
GJegenftilc!
IBil:ljrenb
fidj
an bal Stonaea,t ljieit, tat biefer el nidjt;
ram Ieidjt
er
l>abon afJ.
C& fagt feI6ft: ,.3dj
feifJet
midj
lja&e
!pfangefpeiet,
tti bidj o~ tuenn idj bom
tftuljI fommen
6in:
an, tuie· Jjaft bu gel)tebigtl i)u
gefahtJjaft'I
ljatteft.
tualjdidj luoljI aulgeridjtct, ljaft fcin .ftonaept geljaiten, tuie bu
cl
llnb c6en bicfeI6e !ptebigt Jja6en bie 2eute aufl
Jjiid)ftc ge(ofJt, bn& idj in Ianget Seit nidjt cine fo gute, f djone lprebigt tJJrcbig
eetan Jjiitte. !Benn idj Jjinuntcr tJom
fo
Jja{Je ic{J midj 6efonncn unb &cfunbcn, tuenig
bafs idj nidjtl obct gat
igt ljabc,
· bai idj bci mit fonaipicrt unb 6ebadjt Jjatte, bah
idj'I eetuifJiidj l>afilrljaite, el fci
cin gana anber
,O~rrgott
ilino,
bcnn
cinem
b>it'I adjten,
benn unf
er
oft etmai anbcnl cingi6t."
l ffonacptel
!Bal ben 0Jc6raudj bc
auf bet .ftanad an'&etti~. fo
tJermeibet cin gutcr !ptebigct iljn
IBerljaitniffen;
unter normaim
et
fotuoljI bcn forthJciljrcnben, tJoUen audj
all
ben teiitucifen (le•
'&taudj belfctben. ~t lueifJ, W&Iefen bet !ptcbigt tuidt ftiitenb auf Irie
,8uljiircr, el Jjinbctt bie tedjtc 2c6enbigfeit bel IBodtagl
unb
fe-t iljn
in ii6Ien .ffrebit bci ljlltet
bet
15dfJfttauf
@emcinbe.
djung,~t
fidj bot bet
mcinen, et Jjabe eine f oidje i}edigfcit im fflJiefen edangt, bafs bie
mn
8uljiirer el
Sic meden el
el
iljm.
~I
bcnn cine Wemeinbe fein tuieWotlja,
bie!JZentemba
au
entuirb
l foigenbe
im
Aut
Sadjf 11
bet ba
,Oeraogtum
tuitb:tJon,,Weorg
!pratoriul
Wnno US76 !pfatter bafeI&~. fEt ~
feine ,rafentation~rebigt geljaiten. S>a nun bet tJotige lpfcrttet feine
mciftenteiII
'"bigtm
aul D. 2utljetl !poftiU' gdefm, ,Oett QSoi:gen a&et
bie ,rof,eprebigt aul
bem .ftopfe geljaiten,
ljafJen bie IBauem, all fie
um iljt IBotum eefragt tuorben, ctinnert, fie ljatten 6illjet Clottel IBOti
geljafJt, tuie el im !Budjc ftanbe, Iautet unb rein; bet jqige ,Oett afla:
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ljiitte iljnen alll feinem ftoi,fe etmal borgefc'l)luqet, IDOi a: felift erbadjt ljcitte. ISie &citen, man 11,oIIe fie &eim !Bode Clottd Iaffen ab
ben
neuen ,farrer baljin ~Iten, ba& · er iljnen QJottcl IBort fein aul iljr
i,reb
feite
ISeif
no
ljeute
afm:hciftloe
fei, <Soidje ban iljrcm &Iinbgct1,orbenm~er
eine <Sd)ottliinbcrln
bem einft
lBudjegch,orben
get1,if5Iid)
m~r.
bom QJegenteiI finb
ffll
lllaftot ehte
,rebiot
bafs
"ebigu fllinb
11,eiI fcinc ,Prcbigtcn fcit fcincr l!r&Iinbung biel kffu
f cicn, aII ba er nodj ben QJc&raudj
feincr
VCugcn gelja&t unb feine ~•
en
bigtcn a&gcief ljafJc. l!in ,rebigcr, bet feine ,rebigten a&Ial, falll
cinmal in bal ,Caul einel
QJemeinbcgiicbcl,
I bet
aI
,t;aulbater gembe
in ben ,roi,ljctcn
tJlrcbigcr,
lat!. ,.tual
,.9lun", fragtc bet
bu
benn¥" ,.3dj i,roi,ljeaeic",
,.3dj
bicatucifle, 11,ar
VCnhuort.
bafs bu
meinft, 11,al bu fagft. i>u Iief,.!Run•,
cft
tproi,ljcaciungc
&Io{}
n."
tuar
bie Wntt1,ort, ,.11,cnn
tJlrcbigtrefen
,rcbigen ift, tuarum f ,a111~•
aeiungcn[efen
gutcr !Jlrebiger
nidjtfcin
tpro1>'1eacicn
?"
~in
fcingt mil
bem VC&Iefen gar nidjt an; benn el ift crfaljrungl mci&io fd)tuer, IUieber
babon Iol aufommcn.
1uurbe
tnor einigcr 8cit
cin 6djrlftdjen unter ban
StiteI Bermoni1in11 ban P. ~- 3. 6dj111j angeacigt unb emi,foljTen. !l)arin
ljeifst el untcr anbcrm: "The nvcrngc Lutheran audience doee not
take kindly to tho preacher's rending tho scrmon, and we do not
blamo people for this. An old P onn
•s yh anin German farmer once
said to me: 'Wenn mer leac wollo, dca k omt
o mer da1,eim.' People
come to. church to bo talked to, and it is natural that they want t.o
be looked at when they are talked to. R ending well done Dl87 be
very effective. But tl1cre nre
ewer
:f good renders
tl10n good speabn.
•.• There is a wonderful inspiration in the fact thnt :,ou are in touch
with your audience and thnt they nre in touch with :,ou. ::U:uch of
thia inspiration is lost to the render. The manuscript acts as a kind
of non-conductor between tho preacher and his audience."benn
Wufbie ffragc, ob
in fcincm ffallc cin !Jlrcbiger eine ' " '
bigt a&Tefen biirfe, antluortdc i>annljaurr: .. ~arum nidjt im Balle,
bafs bal Qlebiidjtnil fdjtuadj 11,irb unb bail fflter baran fdjuib ift¥ ilenn
11,enn man auf bcm UniberfitiitBfatljcbcr burdj !Bodcfen boaiert, tDal
foUtc baran ~inbern, bas in au5crorbcntlidjcn ffiilicn balfel&e auf ber
ffanacI mit ber tprcbigt gefdjii~d" ~a in au5erorbcntlidjen Uiillen,
in ffaUen ban @ebiidjtni1Jfdjt1,adjc infoTge ban Ylrterl!Jlrebigcr
ober
.ffonari,teti
madjen
stranfljeit,
feinau
,t;clj[
tuiire
fagen. i}reii
jtl gegen bal 2efen
be
follte
a&er
bet
ba1:aull
unb fidj audj nidjt cttva,
ben
au Iefcn,
tuie tu
rldjten, rcdjtge&cn IUollcn. <!r
6djcinfreien
bel !Jlebcnl
VCugm•
med barauf
gut
fo
mit
!Bcimte uni, ~ntereffe feimm ,t;aulgcnoffcn cine gebrudte !Jlre.bigt IIOt•
Iieft. CISut au Iefm, ift ja audj einc fdjiinc ffunft,
(!Jla[mcr.)
cttual <Butel QU~
n fdjiinet
<Benufs".

tu'

on

https://scholar.csl.edu/ctm/vol3/iss1/82

8

Berner: Der Pastor als guter Prediger
808

16. <h trttt, 11 er flit auit etact lelH1ea 8lttmtl altlt ffllttlma

ran, ••ii frif4 auf au fatt fetae a1111rer mutta tnl ••1e.

t!in redjtcr !prebigcr !ann fidj einel ljeiligen Sitternl ni* er•
IDeljren, IDenn er auf bie .ftanaeI tritt. ~ i t ift nidjt bie natilrli•
gcmcint, bie bal !luftrden IJor einer IBerfammiung mit
IBefangenljeit
fidj flringt; bie IJedied
berfcine
fidj
Seit.
ber mit
mit
!nitftubenten
feiner
<!Jin CStubent,
g
IJor
trltt, mag fo flefangen fein,
bafs er am ganaen 1!cifle aittcrl; ein junger !paftor mag am <Sonntag•
morgen fo angftiidj fein, bafs er nidjt recljt tJdi"tild
en eff
fann.
!Rit
ber Seit a6et tuirb bal anberl.
atteren !paftoren
st>ie
finb aumeift ilflet
bal fogenannte !prebigtfief>et ljintueg. i)odj cine anbere CSdjeu,
6ci ein
IJediert
innerlidjel, ljciiigel Sittern,
fidj
einem guten !prebiget nie.
C!I ift bie CSdjeu, bic aul bet ~ettTidjfeit unb t'Beranttuodlidjfeit feinel QJotte
iftft
ICmtel fliefst. <!Jt
all
et
in bcr
!nunb
batum, bafs
lledilnbigung beler!Bartel
el 1>einliclJ
nimmt mit alicm, tual er fagt, bafs er nut rebet,
IVa.l mit bem morte ftinnnt unb tuomit er 6efteljen
bot QJottfannl !Et
fteljt
all ber <Seelforger feiner QJemcinbe; er 1ui1I fie
nidjt einfadj untcrljaltcn, nidjt nut au einer aufsetlidjen ftenntnil
6i&lifdjet
fonbetn iljt au iljrem emigen ~ei(e
m!aljtljeiten f>ringcn,
IJerljelfen. !Beldj cine !tnfgnf>c I J!BaJ munber, bafs iljn ba6ei nidjt
nut ein ljoljct C!rnft, fonbern ein tuidliclj ljeiiigel Sittern flefdjlcidjtl
fflle lualjrljnft gutcn, treuen !prcbigcr tuiifcn balJon au reben. i!utljer
fpradj cinjt au cincm !pfarrljeun: "~dj
ljafle midj
nie entfebt balJor,
idj bafs
nidjt hloljl
1>rcbigen lann; l>ariif>er
oft
QJottel
bah !tngcfidjt
idj fiit
alfo lja&e fo1Ien unb
entfqt unb gefiircljtct,
milffen rebcn IJon ber grohcn !najcftat unb gottlidjem meren." IBei
cincr anbern @eTegcnljcit, all .!Dlngifter \}orjteniul Uagte, bafs fein
!prebigtnmt iljm fancr unb jdjhlcr nnlommc, unb a Uc feinc 1Prebigten
iljm au engc hliirbcn, fngtc 1!utljcr untcr anbcrm: ,.i>al tuoliet mir
glau6en, bafs ~kebigen nidjt !J?cnfc(Jentucd ift; benn idj, tuietuoljl idj
nun ein alter unb gcii6tcr !prcbigct
idj &in,
fiirdjt'
bodj idj midj,
!Venn
1>rebigen foll." ~a. cin anbcrcl !J?al fagtc i!utljer: ,.<!JI miiffen einem
redjten, gottel fiircljtigen 9)icner am mart fiirlValjr bic ~aare aleaeit
gen !Berge fteljen, fooft er nuf bcn !prebigtftuljl fteigt." !Ratljefiul,
nun fdjier ein alter ,Prebiger IVor"
1!utljerl tyrcunb, erliartc: "~dj
ben, af>cr @ott lueifs, bafs
fann oljne ffurdjt unb Sittern pre"
bigen. . . . 9licljt meifs iclj, IVal bal miifjen fiir ,Prebiger fein, bie
allcaeit, IVic man fagt unb ctlidje fidj riiljmen bilrfen, eine tprebigt im
mctudjc lja6en IVic bic ~ennc ein <!Ji." ~olj. <Bcrljarb fagt in ber IBor•
rebe au feiner !poftillc: .,@leidjtuic auf Cfrben nidjtl ~oljerel unb IJor•
trefflidjcrel ift all an QJottcl CStatt anberc leljren unb aur elVigen <Selig"
feit IVeifen, alfo ift audj gclVifs
nicljtl
CSdjlVererel, unb
f8ebenUidjerel
grofserer SBerantlVortlidjfeit 18eq,flidjtenbcl;
bcnn fo man am
~iingftcn stage IJon cinem jeglidjen unniiben
djaft!Barte !Jtedjenf
geflen
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1>cr "°flor all eater ,rcblgrr.

f01(, IDfebfeI me,t IDftb bat,on Ble•nfcljaft gefotbett IDttben, bid man
in bet CBemeinbe Clottel gelc,tt unb IDCTcljergeftait man anbere umerridjtet ,a&el ba5
2Bollte
aI[e QSott,
bfe, f
o aum S!e,ramt in ba: 4rift•
Iidjen ffirdjc &crufen finb, foTcljcl ,eraiiclj unb inniglfclj ieberadt ie•
biidjten, fo IDilrben fie gemi5Iidj mit ffurdjt unb 8ittem bfe Amp(
&etrden unb bon ,Oeraen &efcnnen, bau fie taufenbmaI me~ all bet
,cibnifclje !Jlcbnet
adj' ,a&en
tpctiffcl Utf
au &den, bau Ujnen
llBort
nf4t ja
entfaljrcn moge
jtfamleit
aul
cin
CQu
im gcringftcnobet
cine
bcdTcincrt,
Jjimmiif
cinaigc bic
cljtiftgTiiubigc
llBaljtljcit 6eeTe
bet geiirged
djen fElre dee•
djlDiicljt
nut
IDerbe. •
Stro, alrct foTclj gcrcdjtfcrtigten 6djcu tritt a'6et ein gutet lprebiger
bennoclj frifdj auf unb faut feinc 8uijiirct mutig inl ¥luge. Et foDmd
nidjt in feincm cigcncn !Jlamcn, fonbcm im Mamen bel ,Oetm; et tti1t
ijin, um feinen 8uljorcrn ben griibtcn 5>ienft au Teiften. i)al !Bod.
bell et bedilnbigt, ift tuaijt unb unbcriinbcrliclj; nfemanb fcmn el
tuiebcrlcgen, nicmanb lann cl acrftorcn. tuidf
maau ift el auclj
am unb
friiftig in fidj fd6jt. ltcdilnbigt er bal GJcfc,, fo ijat er fidj nic!jt au
6eforgcn, o'6 el audj bic ,Ocraentrcfjcn
fcinet mag;
~ urct
el trifft fie
gcbriu unb oana
midtban
fcl6ft all ein ~ am mer, bet
balffc:lfen
<fbangciium,
aerfclj(agt.
bigt
et
fo ijat ct fie\} nidjt au 6eforgen, ob el
audj bic aur Q:dcnntnil bet 6ilnbcn fflcfommcncn troften mag; el tut
bicl gemiu unb crmcift ficlj, ara cine ffraf t GJottcB aut eleiigfeit. Unb
in iijrcr 6cljardidjen
bel !Bartel
l ~cit
!Boi~m
um
tuiD'm
audjo'6mandjc
fdjabct en mlcib er
betbodj, ba[J
,O<!rt fidj au Ujm
6cfennt unb iijn fcljilt,t, berljei[Jen
luic er
Jjat. a:t fagt mit bem
miften: ,.S£let ,Oett ijt mit mir, barunt filrdjtc
!Jlenfdjcn
idj midj nicljt; tDc11
mit
tun¥" tpf. 118, O. ma1 aUeJ mac!jt, ba& a:
frifdj auf tritt unb cincn Jjciligcn
an !Jlut
l Gdjau
fflten
aur triigt.
StcftamentB,
menfen
tub:
tpr1>41ijden bc
an cincn ~ cfaia
l unb ~enmial;
tuie mutio unb uncntmcgt tratcn fie bodj uot iijrcn im irofall ban (Iott
liegenbcn 8eitgcnoffcn auf unb fagten i~ncn bic 2Baljr,eitl i)enfen
tuit an ~oijannel bcn Stiiufer, an <rfjrijhnn, an 1fouful ; mie m,n unb
furdjtTol nbeten
aUcdci fie
ltoU,
nidjt
fcl6ft
botbot ben ffiltften
11d
unb bet ffirdjel Um foTdje tprebigcr &ittd bic .ffirclje immubat.
tuenn fie im i!iebc fingt: ,.QJi6 foTdjc i!cut', Slie ungefdjcut Uni aeigm
an i>ie redjte IBaljn I"
llnb nun nodj einl
~ciut
. 0:1
in unfcrct ~cfc:
l ¥luge",
,.a:rbalfa&tJjci5t,
feine
ct fieijt feine 811,oret an. i)ie
8uijotet mutig in
8uijiirer fallen ben iprebigct anfcijen; unb tun fie cl nicljt, &Iicft Ila:
cine Jjierlin, bet anbere bort,in, fo ift bal au ftrafen. lYWufmerlf
aeigt
einein
audj
i~
8uijorer
gutcn
amfcit
get
el f eijen.
einet gefagt;
an
an. 91ccljtc
ltJOUen
ben ►
,.Wn
,rebiget 1>tebigt aller,
eimnaI
fo moUcn bcnn aufmer!famc ~orer
bic ben tpaftor bar •uem
Jja&en.
ja auclj
.ffircljen fo gebaut, bau man,
Jjet ben
mo tpaftot
n
dj, bon aUen
Seiten
auf bcr ftcmael f~ rcmn.

,raI•
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805

llmgde'Od fol[ nun afJet audj bet l)mbiga8uJ;ih:et
bie
anfe'Oen; a fol[
fie fod unb fod im tcuge fJe'Oaitm.
ift medmlltbig,
Ch
hlal fidj in
biefet IBqie'Oung filt Unae'Oodgfeiten finbm. i)a gifJt el tpubiget, bie tcugm
IDi'Ounb bel tl,lubigenl bie
unb fidi gdJcitben, all
fptadjen fie au einet unfidjtfJaren S!Bett. ICnbeu 'Oeften i'Ore ICugen fod
unb fod auf ben t8oben, all filtdjteten fie fidl unb
anbete
fdjiimten
f
fidj, ben
8u'Oiitet au IHicfen
fJegegnen. Blodj
e'Oen fJeftcinbig llfJet bie
etma
ICnmefenbcn 'Oinmco,
in cine CEcfe bet i)adj1Uamung, aII ofJ iijnen
ct
bon
ncuc <Bcbanfcn aut ffodfe-ungfftau
i'Onlau•
fDoth:agel
floffen. ffll
cine
auf gottelbienfttidje i>inge in i'Out <Be•
meinbe
"Our pastor preachea good sermona,
!am, fagte
fie: au f1>rcdjen
but he has ono fault when he preaches-you can never meet bis ,qes."
C8 ift fe'Ot fdjlUet fih: eincn tl,laftot, fie!) fotd)e Unfd)icftid)feiten afJau•
gelUo'Onen; banim foll ct barauf ad)ten, ba(s
nid)ter fie!) bergtcid)cn
erft angclUo'One.
tl,lort
!nidj.
(6c6lu~ fo(gt.)
C!:. t8 c r n ct.

Sermon Study on Acts 16, 9-15.
(Eiaeuach Epiatle-leHon for the Twelfth 8UDcla7 aft.er

Trhdt;r.)

Recommended by the congregation at Antioch unto the grace of
God, Paul, ha\•ing chosen Silos as his companion, set out on his second
misaiobary journey. After
the congregations founded by him
on bis first journey and having gained in young Timothy a new
assistant, he entered Phrygin and Galatia, and then turned westward
on one of the great military roads lending to the Aegean Sea. He was
forbidden to preach in Asin, that Romon province comprising the
southwestern portion of Asia Minor, nnd also from bringing tho Gospel
into Bithynin, the northern province. In what manner the Holy
Spirit revealed His objection to the missionaries' plans we cannot say.
Yet they obeyed since, nftcr all, mission-work is God's work. The
Holy Spirit, the Spirit of Jesus, os some vorionts read in v. 7, is the
guiding and ruling Spirit of nll mi ionnry activities in the Church.
Against His will and without His guidance we should undertake no
work of missions. It must have seemed to Paul on almost unwarranted wasto of time to go on day after day without once preaching
tho Gospel to those multitudes through which he passed and which
wero in such dire need of that very Gospel. Arriving at Troas, they
are enlightened by the Holy Spirit Himself as to tho purpose of their
enforced silence. Wo read: "A vision appeared to Paul in the night.
There stood a man of :Macedonia and prayed him, saying, Come over
into :Macedonia and help us.'' Who was this man of :Macedonia I
Ramsay identifies him with Luke. Othen regard him as an actual
Macedonian, still otben, referring to Dan. 10, 13, regard him u
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